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ことが効果を得るという仮説を得た。それをふまえて研究 2 の介入 1 回目においては，自己評価を上
げることを目的としたストレングスカードを用いたワークを検討し実施した。介入 2 回目では，計画
立案を上げることをめざした Solution-Focused Approach（以下，SFA）によるワークを検討し実
施した。調査時期は2014年 7 月～ 11月であり，調査協力者として，就職活動を続行している私立 A
































いた。「自己評価（ 4 項目）」「情報収集（ 4 項目）」「計





不安（ 4 項目）」「活動継続不安（ 4 項目）」「試験不安















































































































性 1 名，女性 9 名）であり，平均年齢は21.6歳（SD
＝0.66）であった。
調査時期




週 1 回，計 2 回の介入を半構造化面接で個別に行った。
介入 1 回目の 1 週間前に，事前テストと状況確認を







4）  ストレングス・ワークシート：筆者作成（図 3 ）
5）  ストレングスカード日本語版48枚（楡木・竹田，
2005）
























































る個数は最大 3 つと設定したが，1 つ挙げることもよ
いとした。学生のそのときの状態や本人の置かれた状
況により柔軟に対応することとした。














図 3 ．介入 1 回目（Work1）ワークシート
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ストレングスカードと SFA シートを用いた大学生の就職活動不安低減の試み




① Work1（介入 1 回目）
　自己評価については t 検定において有意差が見られ
た（t ＝－5.34，p ＜ .01）。効果量（d）は1.22で，大
程度の効果が認められた。就職活動不安については t




② Work2（介入 2 回目）
　計画立案については t 検定において有意差が見られ
た（t ＝－3.25，p ＜ .01）。効果量（d）は0.28で , 小
程度の効果が示された。就職活動不安については t 検

















































く生活に目を向けさせる働きをする（Peter De Jong 



























表 1 .　介入 1 回目（Work1）でのワークシートの概要
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Abstract
　　This study was conducted to investigate effective tasks to reduce job-hunting anxiety in university 
students engaged in job hunting. In the first study, a multiple regression analysis was performed to examine 
the effects of career decision-making self-efficacy on job-hunting anxiety in students engaged in job hunting. 
This led to the hypothesis that improving self-evaluation and planning, which are subordinate factors of 
career decision-making self-efficacy, produces effects. On this basis, a second study composed of two 
interventions was conducted. In the first intervention, tasks using strength cards designed to improve 
self-evaluation were examined. In the second intervention, tasks using a solution-focused approach （SFA） 
designed to improve planning were examined. The study period was from July to November 2014. 
Participants were 10 fourth-year humanities students of private university A in Fukuoka Prefecture engaged 
in job hunting. Both interventions were found to reduce job-hunting anxiety. These results suggested that 
tasks using strength cards and SFA are effective at reducing job-hunting anxiety.
Key words:   Strength cards, Solution-focused approach, Job-hunting anxiety, Career decision-making self-
efficacy
